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ポリカ ー ボネ ー トの衝撃特性における時間 一 温度換算則の適用
Time-temperature Superposition Principle 




In this study, high-speed tensile testing for notched specimen is conducted to investigate the impact 
property of Polydimethylsiloxane copolymerized Polycarbonate (PDMS-PC) compared with 
Polycarbonate (PC). Depending on the test temperature and tensile speed, brittle or ductile fractures 
are observed for PC. However, only ductile fractures are seen for PDMS-PC even at the high speed 
7000 mm/ s and low temperature 243 K. The impact properties 訂e also considered in terms of the time­
temperature superposition principle. Then, master curves for the final fracture elongation for both PC 
and PDMS-PC are constructed in terms of the strain rate at the notch in conjunction with shi丘factors.
The fracture behavior can be predicted for the wide range of impact speed under various temperatures 
from these master curves. 
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速度の関係に、 時間 一 温度換算則の成立を検討
しfこ。
2. ポリジメチルシロキサンを共重合した





























供試材には、 PCおよびPDMS-PC (PDMS 
含有率5wt%）を用いた。JIS K 7161、7162に
基づいた lA 形平滑試験片（ゲ ー ジ長さ 115
mm）、 引張速度50mm/min （ひずみ速度0.007
s-1）による両材の応力 一 ひずみ線図を図2に、
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Yield stress Str巴ss at break St!飴1ess Nominal strain at break 
OrMPa a.MPa EGPa 
eh% 
(Gauge length 115mm) 
PC 62 73 2.3 111 
PDMS-PC 57 65 2.1 109 
4水準とした。










長さ（G. L.=50mm）を用いている。 また、 高
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Nominal strain 1;,,0111 % (Gauge length=50mm) 
(a) PC (b) PDMS-PC
図3 引張速度3500mm/sの高速引張試験により得られた温度に対するPCとPDMS-PCの応力 一 ひず
み応答変化
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Nominal strain t：
州日
% (Gauge lcngth=50mm) 
Ca) PC 
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。 2 4 6 
lOOmm/s 
350mm/s 
Nominal strain en州 % (Gauge lcngth=50mm) 
(b) PDMS-PC
8 
図4 試験温度243Kの高速引張試験により得られた引張速度に対するPCとPDMS-PCの応力 一 ひずみ
応答変化
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弾性解析に基づくマスタ ー カ ー ブ
になったことを意味している。 また弾塑性解析
を用いた場合でも同様に時間 一 温度換算則が成


















マスタ ー カ ー ブを作成したものを図10に示す。
なお、 シフトファクタ － aT は、 マスタ ー カ ー
ブを作成する際の時間 一 温度移動因子である。
PCでは破壊様式の遷移に対応する換算ひずみ
速度域でマスタ ー カ ー ブも急変するものの、
れ以外では両材ともに滑らかな曲線が得られて
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